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国際的に利用されている Quebec User Evaluation 









































a 女児 14 ティルト・リクライニング 平面形状型 金属 2 母親 １時間以内
b 男児 14 ティルト・リクライニング 平面形状型 金属 3 母親 １時間以内
c 男児 7 ティルト 平面形状型 フレームなし 3 母親 １時間以内
d 男児 11 ティルト 平面形状型 フレームなし 1 母親 １～２時間
e 女児 7 ティルト モールド型 木製 1 母親 ３～４時間
f 女児 5 ティルト・リクライニング モールド型 金属 3 母親 １時間以内
g 男児 6 ティルト モールド型 金属 2 母親 １～２時間
平均  9.1    2.1   

































































１ ２ ３ ４ ５
９．以下の中で，座位保持装置に対して最も重要だと思う項目３つ選んで，□にチェックしてください． 
    □ 大きさ（サイズ，高さ，長さ，幅）        □ 耐久性 
 □ 重さ                      □ 使いやすさ 
 □ 調整しやすさ                  □ 使い心地 
 □ 安全性                     □ 有効性 
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満足度 大きさ 重さ 調整 安全性 耐久性 使いやすさ 使い心地 有効性 
A 3 3 2 4 4 3 4 4 3.4 
B 2 1 5 5 5 4 5 3 3.8 
C 3 3 3 4 3 2 2 2 2.8 
D 4 3 4 4 3 4 3 5 3.8 
E 4 4 4 4 3 4 5 5 4.1 
F 4 1 2 4 3 3 2 1 2.5 
G 2 1 3 3 4 3 2 3 2.6 
平均 3.1 2.3 3.3 4.0 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3 
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Abstract
　In this study, we surveyed the current condition and satisfaction level of the use of the seating system for children 
with severe motor and intellectual disabilities (SMID) and examined the necessary elements for the seating system. 
As a result, the guardian who had the highest level of satisfaction with the seating system had a score of 4.1 points, 
and the actual use time throughout the day was as long as 3 to 4 hours. The guardians’ lowest score was 2.5 points, 
and the daily use time was as short as <1 hour. In addition, with respect to specific items, the score was high for the 
item “safety” at 4.0 points and low for the item “weight” at 2.3 points. As the results of this study, we considered it 
necessary to increase the frequency and usefulness of the seating system by grasping the satisfaction level of the 
seating system by the parents and improving the factors that they feel dissatisfied about. In addition, the seating 
system must be introduced with consideration of the guardians’ degree of satisfaction in terms of “weight” and 
“comfort.”
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